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Table 1　Result of the fundamental values at the pair work
（Oya et.al. 2017）
n 平　均 最小値 最大値 標準偏差
試験得点 41 15.90 12 19 2.01
時間（秒） 41 570.34 260 1083 208.93
発話数 41 53.54 24 93 18.52



















































































































Fig.7　Difference of Felder Index maps in each pair
Table 2　Relationship between grade and utterance
ペアワーク得点 欠席数 試験得点 最終成績
発話多 発話少 発話多 発話少 発話多 発話少 発話多 発話少
n 10 10 10 10 10 10 10 10
平　均 15.00 15.20 0.40 1.90 75.50 68.33 85.80 69.00
標準偏差 2.26 1.99 0.52 1.45 10.12 12.75 8.68 19.20
差 0.20 1.50 7.17 16.80
















































Table 3　Relationship between questionnaire and utterance















Q9 自分がよく話した方ですか？ 2.8 3.3 -0.5
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